



Christain Cinderella in Otogizoshi: Models and Analogues for 
“H anayo no hime”，“Hachikazuki”，and “Ubakawa” 
Chieko Mulhern* 
This paper presents a hypothesis on the origin of the three 
tales and the influence of Italian Cinderella type detectable in 
them. Salient points are as follows: 
1 . The three tales contain internal evidence pinpointing 
possible historical models, al Christian converts of the daimyo 
class, who were involved in sensational political incidents 
affecting the fate of the Jesuit Mission in the early 17th-century 
Japan. 
2 . The initial inspiration is ascribable to the dramatic 
death of Hosokawa Gracia. 
3 . The three tales show unmistakable affinities to the 
Italian Cinderella cycle, which features Outcast Noble Heroine 
without Shoe Incident and Hearth Abode. 
4 . Predominant are such Italian motifs as Aid (old woman, 
deity) and Heroine Disguise (old-woman robe, wooden covering). 
5 . Key motif-complexes of the Otogizoshi tales have 
identical precedents in Italian folk variants. 
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6 . The Westren influence is traceable to the Italian Jesuits 
stationed in ] apan for 1570-1614; and actual authorship is 
attributable to ] apanese lay Brothers active in the Christian 
Press. 
7 . Their primary motive was glorification of exemplary 
] apanese Christians who are reported as martyrs in ] esuit 
documents. 
This paper concludes that these three tales are not folktales 
that have evolved from native oral lore but rather sophisticated 
literary legends coauthored by Italian and ] apanese Christian 
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討議要旨
Mulhern 氏から、ここに掲げた三話のほかにも、お伽草子にはかなり伝記
的なものがあり、南欧系のキリシタンの影響が認められると補足があり、臼田
氏から、大変刺激的な発表であったが、これらのお伽草子によりキリシタン
の宣教の効果が上ったということはないように思われるので、ビセ ンテ等が
宣教のために書いたということなど疑問を感ずると質問があり、発表者から、
1614年にキリ シタンの布教が禁止されたので、教会としては受洗した人々の
伝記を語り伝える必要があった、またお伽草子の対象とした婦女子の方が入
信する者が多く、効果もあったのではないか、と意見が述べられた。
また市古氏から、大変興味深く拝聴したが、お伽草子の成立は1600年以後
とは考え難い。鉢かづきなどもそれ以前に成立しており、むしろ途中でつく
り変える時にモデルとなる人物が当てられたかも知れない。またお伽草子の
話が宣教に役立つと思えないので、宣教師らが書いたとするよりも、その話
を聞いた日本の人が書いたという方が可能性があろうとコメントがあった。
なお、福田座長から、資料の作品名“TrediciPiacevoli Notti”の意味につ
いて N.Spadavecchia氏に質問があり、イタリア語で“13の楽しい夜”の意
味であるという答があった。
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